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Matthias Flacius Illyricus as a Teacher 
at the Early Modern Lutheran Universities of Wittenberg 
and Jena in the Middle of the Sixteenth Century
Abstract
The multi­faceted career of the Croatian­born Matthias Flacius Illyricus (1520–1575) in­
cluded teaching positions at the newly founded early modern evangelical universities in 
Saxony and Thuringia. Flacius, who had been a student in Wittenberg, obtained his first 
appointment at the Faculty of Arts as a teacher of Hebrew in 1544, a post he held until 
Easter 1549. After an academic hiatus between 1549 and 1557 spent in Magdeburg, which 
nonetheless denoted an important period of gaining broad recognition as a theologian and 
church historian, Flacius was invited to occupy the chair in New Testament at the Collegium 
Jenense. The University of Jena functioned from its beginning as a Lutheran confessional 
academic institution and Flacius’ role as a leading theologian was of great significance in 
setting a course for the religious landscape of Ernestine Saxony.
This paper also addresses issues of hierarchy concerning faculties, disciplines and profes­
sors, and explores the related questions of institutional flexibility versus rigidity within 
the university system through Flacius’ example. Additionally, it touches upon some of the 
interplay between the confessional identity of the universities and the principle of “cuius 














first	 teaching	post	as	a	 lecturer	of	Hebrew	in	1544.	Flacius	 left	Wittenberg	

















































































and	 Melanchthon	 see	 Luka	 Ilić	 “Praecep­
tor Humanissimus  et duo  Illyri: Garbitius et 
Flacius”,	in:	Irene	Dingel	and	Armin	Kohnle	
(eds.),	Philipp Melanchthon. Lehrer Deutsch­
lands, Reformator Europas	 [Leucorea-Stu-
dien zur Geschichte der Reformation und der 




century  biography  of  Flacius  published  by 
Heinrich	Pantaleon,	Der dritte vnd letste Theil 
Teutscher Nation Heldenbuch…,	 Nikolaus	
Brylinger	 (Erben),	Basel	1570,	pp.	426–429	
and	is	also	repeated	in	Wilhelm	Preger,	Mat­
thias Flacius Illyricus und seine Zeit,	Theo-




























Hermeneutik – Methodenlehre – Exegese. Zur 
Theorie der Interpretation in der frühen Neu­




Stephen	 G.	 Burnett,	Christian Hebraism in 
the Reformation Era (1500–1660): Authors, 
Books, and the Transmission of Jewish Learn­
ing	 [Library	 of	 the	 Written	 Word	 19;	 The	
Handpress	World	 13]	 (Brill,	 Leiden/Boston,	
2012),	p.	58.
  8
Flacius, Erzehlunge der Handlungen/ oder 
Religionsstreiten vnd Sachen Matthiae Fl: 
Jllyrici/ von jm selbs trewlich vnd warhafft­
iglich/ auff Beger der Prediger zu Strasburg/ 
beschrieben/ Anno 1568. zu Strasbourg [VD16	
F	1379]	in	Caspar	Heldelin	der	Jüngere,	Eine 
Christliche predigt vber der Leiche des Ehrn­
wuerdigen vnd hochgelerten Herrn/ M: Mat­
thiae Flacij Jllyrici/ Weiland getrewen Dien­
ers vnd bestendigen Merterers Jesu Christi/ 
fromen hertzen zu gut gestellet/ Durch M. 
Gasparem Heldelinum Lindauiensem. Jtem/ 
Summarischer Bericht/ der Handlungen vnd 
Streitsachen Herrn Matthiae Flacij Jllyrici/ 
von jm selbst verzeichnet  (Nikolaus  Henri-
cus	 d.	Ä.,	Oberursel,	 1575;	VD16	H	1563),	
X	 2r:	 “Bin	 derwegen	 hart	 vor	Ostern	 allein	
hinweg	gezogen/	denn	meine	Hausfraw	war	
grosschwanger/	 Die	 Lection	 befahle	 ich	M.	
Johanni	Aurifabro	von	Preslaw	/	der	dazumal	
die  Sphaeram lase/  vnd  von  mir  Hebreisch 
gelernet	 hatte/	 wie	 auch	 Eberus/	 Staphylus/	
Mathesius/ vnd andere mehr.”
	 9
For	 more	 about	 him,	 see	 “Faust,	 Michael”,	
in:	 Heinz	 Scheible	 (ed.),	 Melanchthons 
Briefwechsel: Kritische und kommentierte 








ten	 Vol.	 8,	 p.	 203),	 suggesting	 that	 Faust	
stayed	loyal	to	Wittenberg	and	to	Praeceptor	
Philipp  Melanchthon.  See  Flacius’  letter  to 
Simon	Musaeus,	dated	in	Jena	on	September	
2,	1557,	 in	which	he	 refers	 to	Faust	as	“my	
father-in-law”	(meus socer) and further talks 
about	Faust’s	annual	pension	in	Otto	Clemen,	





Matthias	 Flacius	 Illyricus, “Erzehlunge  der 









































after he and Strigel  alternately occupied  this post.  In  January 1557 Erhard 




Friedrich	 III	 (1538–1565)	 to	move	 to	 Jena	 by	Easter	 1557	 in	 order	 to	 as-
sume the professorship and the position of general superintendent (Obersu­
perintendent)  of  Ernestine  Saxony  offered  to  him.17 The  letter  of  call  that 
Flacius	received	from	Duke	Johann	Friedrich	II	on	July	17,	1556,	while	still	
in	Magdeburg,	outlined	his	duties,	were	he	to	accept	the	position:














In	 typical	 fashion	 for	professors	occupying	new	posts	at	German	universi-
ger zu	Strasburg	beschrieben	Anno	1568.	zu	
Strasbourg”,	 in:	Caspar	Heldelin	 der	 Jünge-
re,	Eine Christliche predigt vber der Leiche 
des Ehrnwuerdigen vnd hochgelerten Herrn 
M: Matthiae Flacij Jllyrici Weiland getre­
wen Dieners vnd bestendigen Merterers Jesu 
Christi fromen hertzen zu gut gestellet Durch 
M. Gasparem Heldelinum Lindauiensem. 
Jtem Summarischer Bericht der Handlungen 
vnd Streitsachen Herrn Matthiae Flacij Jlly­




Gottes	 auff	 meiner	 Hochzeit	 gewesen	 im	
Herbst	des	1545.	Jars.”
11
Matthias	Flacius	Illyricus,	De Vocabvlo Fidei/ 
Et Aliis Quibvsdam / Vocabvlis, Explicatio 
uera & utilis, sum[p]ta ex/ fontibus Ebraicis. 
Scripta a Matthia Flacio Illyrico. Cum prae­




Julius	Köstlin,	Die Baccalaurei und Magistri 
der Wittenberger philosophischen Fakultät 
1538–1546 und die öffentlichen Disputationen 




of	 Philosophy,	 Johann	 Stoltz	 (1514–1566),	
in Karl Gottlieb Bretschneider  and Heinrich 
Ernst	Bindseil	(eds.),	Corpus Reformatorum: 





and	Flacius,	see	Luka	Ilić,	“Der heilige Mann 
und thewre held:	 Flacius’	View	Of	Luther”,	
in:	Marina	Miladinov,	Luka	Ilić	(eds.),	Matija 
Vlačić Ilirik III: Papers from the Third In­
ternational Conference on Matthias Flacius 
Illyricus, Labin, Croatia, 2010,	Grad	Labin,	
Labin	2012,	pp.	292–312.
14
For	 an	 overview	 of	 Stigel’s	 career	 see	 Ste-
fan	 Rhein,	 “Johannes	 Stigel	 (1515/1562).	
Dichtung	 im	 Umkreis	 Melanchthons”,	 in:	
Heinz	Scheible	(ed.),	Melanchthon in seinen 
Schülern	 [Wolfenbütteler	 Forschungen	 73],	
Harrassowitz,	 Wiesbaden	 1997,	 pp.	 31–49.	
For	the	relationship	between	Stigel	and	Flacius	
see	chapter	fourteen,	“Stigel	und	Flacius”,	of 
the  doctoral  dissertation  by  Hans-Henning 












berg”,	 in:	 Scheible	 (ed.),	 Melanchthon in 
seinen Schülern,	pp.	391–404.
16
In  addition  to  his  academic  duties  Schnepf 
also held ecclesiastical posts as pastor of St. 
Michael’s  Church  and  superintendent.  For 

















schaftskonsolidierung und dynastische Iden­
titätsstiftung vom Augsburger Interim 1548 
bis zur Konkordienformel 1577	 [Arbeiten	
zur	 Kirchen-	 und	 Theologiegeschichte	 34],	
Evangelische	 Verlagsanstalt,	 Leipzig	 2011,	
pp.	109–114.
18
Johann	 Friedrich	 II.	 (der	 Mittlere),	 Ad lec­
tionem publicam & Superintendentiam 
universalem,	 Herzog	 August	 Bibliothek	 in	
Wolfenbüttel,	 Cod.	 Guelf.	 79	 Helmst.,	 fol.	
117r-v:	“Das	 ihr	sampt	dem	Erwirdigen	und	




Kirchen	 unsers	 Fürstenthumbs	 Lande	 unnd	
Herrschafften	sein/	und	darauff	ein	getrewen	
fleissigen	 auffsehen	 haben	 sollen,	 dass	 nie-
mand	 Newe	 lehr	 und	 Ceremonien	 einführe,	
und das ein  jeder pfarherr bei der  im Lande 




















Flacius’	 arrival	 in	 Jena	 as	 a	well-known	 person	 enjoying	 the	 favor	 of	 the	
dukes	and	his	new	professorial	appointment	at	 the	Collegium was	not	wel-
comed	by	everyone.	The	three	professors	already	mentioned	were	connected	















gotiated	with	 the	ducal	court	 in	Weimar	an	annual	 salary	of	342	 thalar	 for	
himself	to	be	paid	twice	a	year.26	His	colleagues	were	earning	considerably	
less,	even	though	they	had	been	teaching	at	the	school	for	almost	a	decade:	
Stigel	was	 receiving	200	 thalar	 (170	 thalar	 supplemented	by	 ten	 thalar	 for	
heating	wood	and	 twenty	 for	 rent)	and	Strigel	180	 thalar	 (170	plus	 ten	 for	
heating	wood)	a	year.27







tives	 of	 the	 nobility,	 including	 a	 number	 of	 counts	 as	 their	 guests.	Behind	
them	came	the	first	 rector	of	 the	new	university,	professor	of	medicine	Jo-
hannes	Schröter	(1513–1593),	accompanied	by	Philipp	IV,	Count	of	Nassau-
























in  Lateinischer  sprach  ein  Euangelion  oder 
Epistel	Pauli.”	The	English	translation	above	
is	based	on	Oliver	K.	Olson,	Matthias Flacius 
and the Survival of Luther’s Reform	[Wolfen-
bütteler	 Abhandlungen	 zur	 Renaissancefor-
schung	 20],	Harrassowitz,	Wiesbaden	 2002,	
pp.  327–328.  Olson  attributes  this  letter  to 
Nikolaus von Amsdorf even though he quotes 
it	from	Preger,	Flacius und seine Zeit,	Vol.	2,	
p.	 106,	 who	 correctly	 identifies	 the	 author.	
Amsdorf	most	likely	did	write	the	rough	draft	
of	 the	 letter,	 even	 though	 the	 final	 author-
ship	 rested	with	 the	 duke.	 See	 also	Thomas	
Kaufmann,	“Die	Anfänge	der	Theologischen	
Fakultät  Jena  im  Kontext  der  innerluthe-
rischen	 Kontroversen	 zwischen	 1548	 und	
1561”,	 in:	 Volker	 Leppin,	 Georg	 Schmidt,	
and	 Sabine	Wefers	 (eds.),	 Johann Friedrich 
I. – der lutherische Kurfürst	 [Schriften	 des	





script made by  Jena  theology  student Adam 
Sellanus	 from	 Hildburghausen	 (1536–1580)	
at	Forschungsbibliothek	Gotha,	Chart.	B	213,	









tion  on  its  content  and  for  a  critical  edition 
of	 the	 lecture	 see,	Andreas	Waschbüsch,	Al­
ter Melanchthon: Muster theologischer Au­





















Robert	Kolb,	Nikolaus von Amsdorf (1483–













at	 the	 Thuringian	 State	Archive	 in	Weimar,	
Ernestinisches	Gesamtarchiv,	Reg.	O	590.
28
For  a  detailed  description  of  the  celebra-
tions marking the elevation of the Collegium 
Jenense to the rank of university see Johann 
Adolph	 Leopold	 Faselius,	 Neueste Besch­
reibung der herzoglich Sächsischen Resi­


























that	Flacius	was	not	yet	 fully	 established	but	was	 still	 solidifying	his	base	
in	Ernestine	Saxony,	and	that	his	theological	opinions	did	not	prevail	at	that	



































































23.	 Juli	 und	 die	 Weimarer	 Instruktionen,”	
in:  Björn  Slenczka, Das Wormser Schisma 
der Augsburger Konfessionsverwandten von 
1557. Protestantische Konfessionspolitik und 
Theologie im Zusammenhang des zweiten 














Centurien, I: Die Kirchengeschichtssch­








Matija Vlačić Ilirik kao profesor na ranonovovjekovnim 
evangeličkim sveučilistima u Wittenbergu i Jeni 
sredinom šesnaestog stoljeća
Sažetak
Prilog istražuje sveučilišnu karijeru Matije Vlačića Ilirika (1520–1575), rodom iz Labina, na 
novoosnovanim ranonovovjekovnim evangeličkim sveučilištima u Saskoj i Tirinškoj. Vlačić, koji 
je prvo bio student u Wittenbergu, dobio je svoje prvo učiteljsko mjesto 1544. na Filozofskom 
fakultetu kao predavač hebrejskog jezika, a na tom položaju ostao je do Uskrsa 1549. Na­
kon akademske pauze od 1549. do 1557. provedene u Magdeburgu, koja ipak označava važno 
razdoblje u kojem je Vlačić dobio mnoga važna priznanja kao teolog i crkveni povjesničar, 
Vlačić je pozvan da zauzme profesuru Novog Zavjeta na Collegium Jenense. Sveučilište u Jeni 
je od svog početka djelovalo kao luteranska konfesionalna akademska institucija i Vlačićeva 
uloga kao jednog od vodećih teologa bila je od velikog značaja u postavljanju smjera za vjerski 
krajolik Ernestinske Saske.
Rad se bavi pitanjima kako se Vlačić uklopio u sistem ranonovovjekovnih protestanskih sve­
učilišta kao i hijerarhije koje se tiču fakulteta, discipline i profesora, te će upravo kroz Vlačićev 
primjer dotaknuti pitanja institucionalne fleksibilnosti naspram krutosti unutar sveučilišnog 
sustava. Zatim, rad istražuje neke od važnih aspekata zadržavanja vjerskog identiteta prote­
stantskih sveučilišta po načelu “cuius regio, eius religio”  koje se provodilo od 1555. u Svetom 





Matthias Flacius Illyricus als Lehrer an den frühneuzeitlichen 
lutherischen Universitäten von Wittenberg und Jena 
in der Mitte des Sechzehnten Jahrhunderts
Zusammenfassung
Die facettenreiche Karriere des in Kroatien geborenen Matthias Flacius Illyricus (1520–1575) 
enthielt Lehraufträge an den neu gegründeten evangelischen frühneuzeitlichen Universitäten 
in Sachsen und Thüringen. Flacius, der Student in Wittenberg gewesen war, erhielt ebendort 
im Jahre 1544 seine erste Stelle an der Philosophischen Fakultät als Hebräischlehrer, eine 
Position, die er bis Ostern 1549 inne hatte. Nach einer Pause vom akademischen Engagement 
zwischen 1549 und 1557, die er in Magdeburg verbrachte und eine Phase der Gewinnung von 
breiter Annerkennung als Theologe und Kirchenhistoriker darstellt, wurde Flacius eingeladen, 
den Lehrstuhl für Neues Testament am Collegium Jenense zu besetzen. Die Universität von Jena 
fungierte von Anfang an als eine konfessionell lutherische akademische Institution, und Flacius’ 
Rolle als führender Theologe war von großer Bedeutung für die Weichenstellung der religiösen 
Landschaft des Ernestinischen Sachsen.
Dieser Beitrag befasst sich weiterhin mit Fragen der Hierarchie zwischen den Fakultäten, 
Fachrichtungen und Professoren sowie, anhand von Flacius’ Beispiel, mit den damit verbun­
denen Themen der institutionellen Flexibilität gegenüber der Starrheit des Hochschulsystems. 
Darüber hinaus beschäftigt sich der Text mit der Wechselwirkung zwischen der konfessionellen 
Identität der Universitäten und dem Prinzip des “cuius regio, eius religio”, welches im Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation seit dem Jahr 1555 galt.
Schlüsselwörter







Matthias Flacius Illyricus Professeur des Universités luthériennes 
de Wittenberg et Iéna au temps de la Renaissance au milieu du XVIe siècle
Résumé
La riche carrière de Matthias Flacius Illyricus (1520­1575), né en Croatie, fut notamment mar­
quée par des charges d’enseignement dans les nouvelles universités protestantes de Saxe et 
Thuringe. Flacius, qui fut étudiant à la Faculté de philosophie de Wittenberg, reçut sa première 
charge comme professeur d’hébreu en 1544, une position qu’il tint jusqu’à la Pâque 1549. 
Après une pause dans sa carrière académique passée à Magdebourg entre 1549 et 1557, qui est 
considérée comme une période essentielle dans sa vie, il obtint une véritable reconnaissance 
comme théologien et expert de l’histoire de l’église, et fut invité à occuper la chaire de profes­
seur de Nouveau Testament au Collège théologique de Iéna. L’Université de Iéna fonctionna 
comme institution académique luthérienne dès ses débuts, et le rôle de Flacius en tant que chef 
de fil de la théologie protestante eut une signification éminente pour l’orientation religieuse de 
la Saxe ernestine.
Cette contribution analyse le problème de la hiérarchie entre les Facultés, disciplines et Profes­
seurs, et plus précisément, à travers l’exemple de Flacius, la question de la flexibilité vis­à­vis 
de la rigidité interne du système d’enseignement supérieur. En partant de cette situation, il 
s’agit de traiter les conséquences réciproques entre l’identité confessionnelle des universités 
d’une part, et le principe « cuius regio, eius religio » d’autre part, lequel régna le Saint Empire 
Romain Germanique à partir de 1555.
Mots clés
Matthias	Flacius	Illyricus,	Wittenberg,	Jena,	formation	confessionnelle	protestante,	politique	religie-
use,	Universités	protestantes	de	la	Renaissance,	XVIe	siècle
